








































　Traditional Japanese food mostly consisted of rice (which still is the main staple), fish, chicken and many 
kinds of vegetables and fruits.
　Such good-balanced intake of foods is known as “Japanese Dietary Pattern” which was formulated 
between the years of 975 and 980. However, this dietary pattern in Japan has changed since 990 
because of the decrease of food production in Japan and the increase of imported food from abroad. 
　What percentage of total food supply should be ideally produced in Japan? We would like to find out the 
ideal rate of food production in Japan for self-sufficiency. This is the main purpose of this study. We will 
use Food Balance Sheets and other data.
　The percentage of food production in 975 through 980 was between 5 and 5 percent. In those 
years, the fat ratio was less than 0 percent and the average person’s intake of total calories amounted to 
2520 calories. And in later years the percentage of food production decreased to 0%, while the imported 
foods increased to 60% which resulted in the increase of fat intake and sugar intake as well.
　We found out the ideal rate of food supply percentage should be at least above 50 percent and that 
this proportion corresponds to the intake of the years between 975 and 980 when “Japanese Dietary 
Pattern” was formulated.  
　Another important aspect to consider is the food loss rate in Japan. Nowadays the loss rate amounts to 
one-fourth of food supplies. We should reduce the food loss rate by introducing ecological cooking and 









２）FAO（Food and Agriculture Organization of the 
United Nations）の食料需給表手引きに準拠した食糧需給




























年からは 50％台となり、989（H 元）年からは 0％
台へと下降した。そして、995（H7）年以降 2009（H2）


























年は 26kcal となり、この年の供給熱量は 965（S0）
年の 259kcal よりも 2kcal 下廻っている（図２）。
　供給熱量の内の自給熱量は、カロリーベース食料自給
率を乗じて試算すると、965（S0）年は 795kcal、

















図３．PFC 熱量比率の推移 (％ )
年、99（H7）年、2005（H7）年、2009（H2）年と、
「日本型食生活」の適正比率を設定して比較した（図３）。








　供給熱量の推移の内訳について、食品類別（米 , 畜産物 ,
油脂類 , 小麦 , いも類･でんぷん , 砂糖類 , 魚介類 , その他）
で示した熱量の構成を図４に示す２）。
　米の供給熱量は 960（S5）年が 06kcal で、当
年の供給熱量の 8.％に相当した。980（S55）年
の 770kcal は 0.0 ％、2009（H2） 年 の 57kcal は
2.％となり、極端に減少してきた。
　増加が著しい品目は畜産物と油脂類で、畜産物の供給
熱量についてみると、960（S5）年の 85kcal は .7％
に相当し、980（S55）年の 08kcal は 2.0％、2009
（H2）年の 85kcal は 5.8％となった。油脂類は、
960（S5）年の 05kcal は .6％に相当し、980（S55）





























09.9g から 250.6g と－ 8.9％の減少をしたことに対

















に示す。野菜類が 20.2g と最も多く、果実類の 6.g、




























































































































図 10．外食産業における食べ残しの割合 (％ )


































図 0 に示す。2000 年（食堂・レストラン）の .6％は
2009 年まで３％台を維持している。結婚披露宴（2000
年）は 2.9％が最も高いが、2009 年では .7％にま
で減少している。2000 年（宴会）は 5.7％であるが























①日本型食生活が形成された時期は 975 ～ 980（S50
～ 55）年の供給熱量 2520kcal 程度であり、その
PFC エネルギーバランスは最も良い。そのカロリー




から 2009（H2）年の  年の間に 82kcal 減少した。













のロス熱量は 669kcal であることから総熱量の約 /
に該当するロスを削減することは大切な課題である。
⑦品目別には野菜 20％、果物 6.％、調理加工品 .6％
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